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A survey on the English language education from primary school to senior high school was con-
ducted among the students of Tokyo University of Fisheries between the ages of 18 and 20 in re-
sponse to increasing reports of higher levels of listening and speaking skills by the English lan-
guage faculty. The survey reflected a transition from the highly-criticized English language educa-
tion focusing on studying grammar to an English language education focusing on practical commu-
nication skills of listening and speaking. The educational reforms of 2002 will allow primary
schools to establish an English curriculum, which will make it highly possible to acquire high levels
of listening and speaking skills at an early age. To cope with this change, universities will need to
change their English language curriculum. Rather than focusing primarily on developing basic Eng-
lish language skills, universities will be required to offer an intensive English program including the
ability to work across cultures, the development of reading and writing skills on academic levels,
and the development of generic skills for active participation in international forums and academic
societies.
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ら始まる小学校での英語教育、そして中学校高校のAET (Assistant English Teacher) 制度の導入による学生の英
語能力の変化などに、現在多くの大学が行っている英語教育が対応できているか否かを検討し、 さらに 21
世紀の大学にふさわしい英語教育への提言を行いたい。大学が英語教育を取り巻く環境の激変に素早く対応
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Fig. 1. ネイティブ・スピーカーによる授業体験およびテープ教材使用の割合 (%)
































18歳の学生が中学で 68%、高校で 50%以上 NSの授業を体験している背景には、昭和 62年に開始された
JET Programme (The Japan Exchange and Teaching Programme) が順調に成果を上げていることがある。JETは、
「外国語教育の充実と地域レベルの国際交流の進展を図ることを通し、わが国と諸外国との相互理解の増進
とわが国の地域の国際化の推進」2)を目的として外国人を招き、その多くを ALT (Assistant Language Teacher)
として日本全国の中学校と高等学校に派遣している組織である。 開始当時 848人であった参加者は今日、












き、小学校での英語教育の体験の割合が非常に低い。（18歳： 5.7%、19歳： 4%、20歳： 4%）しかし、現
在、小学校では 2002年から新設される「総合的な学習の時間」への英語の授業の導入に向けて、すでにさ
まざまな試みが始まっている。
平成 8年に全国の 13校が文部科学省指定教育研究開発学校に指定された。その 1つである西尾市立花ノ
木小学校のホームページには、小学校 1年から 6年まで、挨拶から始まる簡単な英語の年間題材一覧が掲載
され 4）、誰でもアクセスできるようになっている。音声付でないことは残念だが、アクセスすれば、子供の

























































































































る。以下は香港大学の Department of Japanese Studiesの学科紹介の一節である。“Of course, to master the lan-
guage alone cannot secure a bright future. Students will have to have a good understanding of Japanese society and cul-









スト大学の日本語プログラムの紹介欄には、“As cognitive scientists claim: language is the mirror of the mind.
Without an understanding of the mind of the people who produce the arts, operate the businesses, write the books, or
pursue the philosophical thinking, you are not likely to grasp the essence of these products… Memorizing phrases and
sentences may work for a short period of time, if you wish to get by in Japan for a few days as a tourist. Language
learning, however, is something richer. Learning a language involves the logic that underlies the thinking of the people




















しいとは限らないのである。“Common Sense Advice on Choosing the Right Language School” でジャーナリスト
のAndrew Horvat氏がNSは語学教師に適していないと断言しているのは、傾聴に値する。“Many native speak-
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ers (including those of English) believe they can teach their mother-tongue because they know it. They learned it as
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東京水産大学の英語担当教員から、新入生の入学時点でのリスニング・スピーキング能力が
年々高くなっているように感じるという報告が相次いだことを受けて、大学入学以前の英語教
育に関するアンケートを実施した。このアンケートにおいては、中学高校における英語教育の
明らかな変化が見られた。中学高校では、かねてから非難の多かった文法中心の英語教育から、
より実践的なコミュニケーションに重点を置いた英語教育へと転換しつつあることがわかった。
また、2002年度からは英語教育が小学校にも導入される。これらの変化に伴い、初等中等教育
21世紀に求められる大学英語教育
– 27 –
機関においてリスニング・スピーキング技能の習得がかなり望めることになる。大学入学前に
これらの技能の習得を期待できるのならば、大学では更に高度な英語教育が可能になる。例え
ば英語を通じて異文化を学び、理解する、リーディング・ライティング技能のような、よりア
カデミックな場面で必要とされる技能を磨く、または、ディベートやディスカッション、ス
ピーチなどテクニックを必要とする高レベルのスピーキング能力を伸ばす、といった高度な教
育プログラムが実行可能となり得る。従って、大学という高等教育の場にふさわしい英語教育
を提供し、またそれを可能にするような教員を確保してゆくことが今後ますます必要となって
くると思われる。
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